
















Blake's colour-printed drawing of“Newton" depicts a man in th巳nude，seated on a 
rock with some polypus under the wateL He leans over the scroll on the sea-floor and 
measures one side of the triangle with a pair of compasses in his left hand and points 
to the same side with his right hand 
Such figure of Newton is， of couγse， nei ther a portrai t of Is伺 cNewton nor a re 
pr巴sentationof his life in a certain place of this world 
In this article， 1 would like to make it clear thal Newton was seen by Blak巴 as
contri buting towards syst巴matizersin eighteenth century who sought in science the 
assurance that the world could be politically and religiously tidied away 


































は喜んでいるということになりそうである。 BlakeはA Vision 01 the Last 
Judgment におし、て(1)'


















o no， no， 1 see an lnnumerable company of the Heavenly host crying 









くるであろう。即ち， Blakeは彼の lmagmat!Onによって Newtonを描いたの
である。男Ijな云い方をすれば， Newtonという人は，これこれの目鼻立ちをし
た，こういう輪郭の顔をした人という工合に彼の日でとらえ，そしてあらわ
された Newton像ではなく，彼の心眼がとらえた Newtonの姿，彼の lmagl
natlOnによってあらわされた Newtonという人のVlslOnということになる
であろう。
( 2 ) 
ところで，このような BlakeのNewtonは左手にコンパスをもって幾何学
的な図形を作図しているのであるが，これは何を意味しているのであろうか。
Blakeの予言詩EuropeのFrontispieceに，The Ancient 0/ Dayと題する絵
が描かれているが，ここでも聖書の Jehovahに相当する Blakeの神Urizen
が黄金のコンパスをもって，天地を創造している様が描かれている。この T舵
Ancient 0/ D仰の神 Urizenの天地創造は， MiltonのParadiseLostの
.in his hand 
He took the golden compasses， prepared 
In God's eternal store， to circumscribe 
This univ巴rse，and al created things.(3) 
(200) 
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からヒントを得て描いたといわれている。 Miltonのこの詩句は，云うまでも
なく旧約聖書の銭言 (Proverb)第8章第 27の
When he prepared the he呂vens，1 was there 
When he set a compass upon the f.呂ceof the depth 
によっている。又簸言のこの箇所の前のところには
The Lord possessed me in the beginning of his way， before his works of old.(4) 
とある。知恵は神が万物を創造する前に生み出され，「われはそのかたわら
























は自然科学界における偉人で， The Royal Societyの会長として 25年間その
要職にあって，力を誇示した人であるからである。そして又， Urizenは絞言
の言葉で云えば
The Lord by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he 




native creationを意味するという (8)。とすれば， Newtonの手にした神の知恵









た。四性とは imagination，reason， passio日それに instmctの四つである。
Four Mighty Ones are in every Man; a perfect Unity 
Cannot Exist but from the Univ巴rsalBrotherhood of Eden， 
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Blakeは四性のそれぞれを属性とする 4人の神を更に作った。即ち imagi
nabonを属性とする神を Urthonaと名づけ， reasonを属性とする神を Uri
zen， paSSlOnを属性とする神を Luvah，そして mstmctを属性とする神を
Tharmasというようにである。そしてこれらの神々には更に支配する閣が







When Luvah assum'd the World of Urizen to the South 
And Albion was slain upon his mountains & in his tent， 
All fel toward the C巴nterin dire ruin sinking down.(II) 
Blakeが彼の神話においてカを入れて書いているのは， Urizenが全世界を
支配しようとするさまのようである。四'陀が互に均衡を保ち，調和の状態に
あった時，Urizenはfirstborn Son of Light(12)， .t!IJちthePrince of Light!13)と
呼ばれ，その国は theglorious World(14)で
...sweet fields of blis 









The Spectre is the Reasoning Power in Man， & when separated 
From Imagination and closing itself as in a Ratio 
Of the Things of Memory， Itthence frames Laws & Moraliti白









The Combats of Good & Evil is Eating of the Tree of Knowledge 
The Combats of Truth & Error is Eating of the Tree of Life.(17) 
従って「私」のかたわらで創造者となって働く理性は Satanであり，「私」は
エゴそのよのとなってしまうのである。
Satan， the Sp巴ctorof Albion， Who made himself a God & destroyed the 
Human Form DivineYS) 
では理性が情熱 (passion)を支配するとどういうことになるというのであ
ろうか。情熱とか情念を意味する言葉に enthusiasmという言葉がある。
enthusiasmの thus はギリシャ旨苦の theos(神)とし、うことであるから，「神
霊に愚かれる」といった程の意味になる。ところがこの enthusiasmを18世
紀の偉大なる批評家 Dr.J ohonsonが彼の編纂した最初の近代的英語辞典
でAvain confidence of divine favour or communication (神の恩恵をうけ
ている，神との交信をゆるされているかのように思いこんでいるくだらない
妄想)と定義ヮけたのであった(19)0 Henry Crabb Robinsonの日記に(20)，Blake 
がSocratesと会ったとか， Jesus Christと交ったとかと Robinsonにのべた
(204) 
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ことが警かれているし，又MiltonがBlakeの前に現われて自分の書いた
Paradise Lost によって迷わされることのないように住意したとかという話
をRobinsonが残しているので， Dr. J ohnson流に Blakeをみると，「本当にく
だらない妄想にとりつかれている男」になってしまうのである。 だが， Blake 








We live as One Man， for co口tractingour infinite senses 
We behold multitude， orexpanding， we behold as One， 
As One Man All the Universal Family， and that One Man， 
W巴 calJesus the Christ， and he in us， and we in him 
Live in perfect harmony in Eden， the land of life.(22) 
と叫ばなければならなかった。
では理性が本能(instinct)を支配する場合はどうであろうか(23)0 Blakeは，
Prisons are built with stones of Law， 











( 4 ) 








ある。それ占L 絵画においては ThomasGainsborough (1727-88)や Sir




Such Artists as Reynolds are at al times Hired by the Satans for the 
Depression of Art--A Pretence of Art， To destroy Art.(28) 
といっている。又詩についてみても，前述のように rhetoricが重んじられた
時代であったため，行情的情調に富む詩人の容れられるところとはならず，
そのため例えは、WillamCowper (1731-1800)や WilliamCollins ( 1721-50) 




批判したのであった。Blakeの詩集 TheBook 01 UrizenにUrizenが水中でお
(206) 















( 5 ) 
Jacob BronowskiはNewtonの法則が社会を秩序だて，体系づける理論と
して利用されたとして次のように説明している。
Isaac Newton's PhilosoPhiae Naturalis Principia Mathematica had been 
printed in 1687， at the beginning of the Whig age. Richard Bentley， gr巴atest
of Whig scholars and bullies， had at once made 壮leEtemal Laws of Gravi 
tation' another name for Nature. And Whig society， happy to learn that nature 
was so ordered， honoured Newton justly. But the honour was not paid to 
science: it was paid to order. Bentley was not a scientist， but a divine anxious 
to prov巴 theworld held in a god-given order. John Ray and others put their 
science to the same use. B巴ntleyhad Newton's blessing in founding his order 
on gravitation. He chose gravitation， because he rightly saw that it closed 
post-Renaissance astronomy. Throughout the Whig age， Newton's and other 
sciences were not tools for fresh discovery. They were used to close and en 
close the world in another system as rigid as that of Aristotle， which the medie-
val church had put to the same use. It was an age of systematizers， who sought 
in science the品ssurancethat the world could be tidied away inside the head 
(207) 
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of a rational Whig god. This is why Blake held that its atomism was 'to Ed-
ucate a Fool how to build a Universe with Farthing Balls'(30) 







None of us shall either in writing or in conversation speak lightly or ir巳ve.
rently of the Government. We are to observe that the oracles of God com 
mand us to be subject to the higher powers; and that honour to the King is 








William Hogarth (1697-1764)のJ郎、た「好色一代女 (Harlot'sProgress) j 
(1732)や「好色一代男(Rake注 Progress)j (1765)， ，.当代結婚風俗
(Marriage-a-la-Mode)j (1743)等をみれはよくわかるであろう。又Hogarth
の桧に「ジン横r(Gin Lane)j (1750) というのがある。これは当時のイギ
リスの下層階級の人々が昼間から仕事をせずにジンを飲んでいるさまをJ品、






Riot and Slaughter once again 
Shall their career begin 
And ev'ry parish sucking babe 
Again be nurs'd with Gin，(33) 
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When he borrows a pose from some other artist， he so completely transforms 
the figure that it seems to be wholly Blakean and shows at first sight no trace 
of its alien origin. Indeed it seems probable that Blake was often unaware that 
he was borrowing， and， when he was once challenged on an individual case， 
he denied that he had ever seen the original which he was accused of imi 
tating. The evidence to show that he did borrow extensively is， however， 
overwhelming， and one is forced to conclude that Blake's visual memory was 
so remarkable that， ifhe had once seen an image， itwas retained in the great 
(210) 
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Abias， by Blake after GHISHI 
(211) 




storehouse of his imagination， together with thousands of other images 












Sistine Chapelのルネット (lunettes)の一つにある MichelangeloのAbiasの








は， Newtonに対する cancatureなのであろうか。更に Blunt教授は，
...however much he was b品sicallyindebted in his poetry to dictation from an 
external source， he was not a slave to it and like al poets he altered and 










て自由に imaginationの翼をのばし， paSSlOnをもやし，或は instinctそのも
のであったのだというように説明出来るのではないだろうか。事実，
Westminster寺院で模写の仕事をしていた時も，彼のlmagmatlOnは自由に




が， Raphaelや Michelangeloを勉強するのをやめて， Le Brunや Rubensを勉
強しなさいと instructlOnされた時， Blakeは
How 1 did secretly Rage!(42) 
と述懐している。色彩よりも線に生命を見出していた Blakeにとって Le
Brunや Rubensの桧は完成した作品 (FinishdW orks of Art)どころか，始
まりでもなかったのである。そういう Blakeであったから，劃一的な教育の
場となる学校にもなじめず，そのためか彼自身小学校にも入学せず，長じて
自ら進んで入った RoyalAcademyも中退したのであった。次の TheSchool 
Boyという詩は，彼の心をよくあらわしているというるであろう。
The School Boy 
1 love to rise in a summer morn 
When the birds sing on every tree; 
The distant huntsman winds his horn， 
And the sky-lark sings with me 
O! what sweet company. 
But to go to school in a summer morn， 
(213) 
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O! it drives al joy away; 
Under a cruel巴yeoutworn， 
The litle ones spend the day 
In sighing and dismay 
Ah! then at times 1 drooping sit 
And spend many an anxious hour， 
Nor in my book can 1 take delight， 
Nor sit in leaning's bower， 
Worn thro' with the dreary Shower 
How can th巴birdthat is born for joy 
Sit in a cage and sing! 
Howc丘na child， when fears annoy， 
But droop his tender wing， 
And forget his youthful spring? 
O! father & mother， ifbuds are nip'd 
And blossoms blown away， 
And if the tender plants are strip'd 
Of their joy in the springing day， 
By sorrow and care's dismay， 
How shall the summer arise in joy， 
Or the suロ1fierfrui ts appear? 
Or how shall we gather what griefs destroy， 
Or bless the m巴llowingyear， 






It was an age of systematizers， who sought in scienc巴th巴assurancethat the 
world could be tidied away inside the head of a rational Whig god.(州
(214) 
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であったのである。従って Newtonはそういう体系化をめざす人達の代表と
Blakeは考え，そして又，当時の詩，絵画，思想，社会すべてを象徴化して
A dark black Rock & a gloomy Cave(45) 
とも考えたのであった。そして，そういう「暗い黒い岩とゅううつな洞窟」
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